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Abstract 
It has been a common phenom巴nonobserved since乱ncienttimes for animals as well as humans to 
utilize water from rivers and springs for drinking water as well as drinking the juices of fruits. However， 
only humans hav巴hadthe ability in their culture to r巴cognizethe kind of trees， vines or shrubs from 
which they can extract drinking sap for the purpos巴ofquenching th巴irthirst and other traditionally ob-
served usage. At the end of the dormant period the pressure of plant ducts becomes high， and some trees 
exude tr巴esaps once the bark of the trees is artificially cut. Only humans have obtained the extraordinary 
knowledge to find out this phenomenon of bleeding the sw巴tsap in this period and to establish the cul命
ture of collection. Tr・巴-sapdrinking culture is r巴strictedto only a few pl乱C岱 in Japan， although it is stil 
used in many other countries. 
We carried out a field study on collecting activites of saps from a few kinds of trees such as maple 
trees (Acer spp.) and birch trees (Betula spp.) in the southern part of South Kor巴ain march and August， 
2001. We do hope these findings will be of some help to the study on socio-cultural characteristics， and 
other backgrounds of the sap-collecting activities in the world. It is also hop巴dthat this res巴archwill be 
furth巴rstudi巴dfrom the viewpoint of巴cologicalanthropology which focuses on human巴volutionaryas司
pects組 dthe importance of foraging activities in the transitional process from hunting駒gatheringecon問
。myto food-producing economy. 
Key words: Tree sap， Maple trees (Acer spp.)， Birch trees (Betula spp.)， Traditional utilizations and 
foraging techniques of natural resources， Ble巴dingexudation 
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武83.ヰ芸・ディスイルワ.樹液飲用の文化誌:伝統的利用と技術 予報 39 
この木からとれる甘いシロップは，在い時代にアイヌの人たちに珍重された。またアイヌの












北海道には，樹高20mを超えるイタヤカエデの変種のエゾイタヤ (Acer.mono var. mono) ， 









を占める。シラカパ，ダケカンパ (Betulaermanii) ，ウダイカンパ (B.maximowicziana) ，ヤエ

































































































前後20日間で，採液する樹種には，B. plaか'Phylla，B. costa， B. schmidtii， B. darurica， B. ennanii 
のカバノキ類もある。
襟高200~2 ， 100メートルに分布する寒帯樹種である Betulaplatyphyllaは，忠北道地域では人
工造林されているのに対して，B. schmidtii， B. dαrurica， B. er・maniiは，標高300~2 ， 100mに自
然分布する落葉広葉喬木である。























































































































昔前は月に 2~3 回ほどガイドをしたものの 現在では年に 2~3 自と減ってしまった。
























































方法で， 1991年以降，主流になった。地表題からおよそ30センチの高さの樹幹にI直径1~ 1.2 






























リットル(井口・寺沢・香山， 1985)， 1l0~ 150リットル(寺沢， 1990) あるいは100~180リッ






























アフリカではヤシ科のアブラヤシ (Elaiesguineensis)やヤシの一種 (Raphiasese) などから





















スリランカにはココヤシ (Cocosnucifera) ，クジャクヤシ (Caηotaurenes) ，パルミラヤシ
(Borassus flabellifer ) ，コウ 1)パヤシ(セイロンソウゲヤシの別名カtある ;COlッ'Phaumbraculi-fera) 





































究 (C) (2) I生物季節と伝統的風物誌:毘l有性・変異性・地方性の人類学的応用に関する研
究J(研究代表者:武田淳;課題番号:12640695) と，ラオスにおける民族槌物利用に関する
予備調査では， 2001 ~2002年度の基盤研究海外B I終末期医療と葬送の意思の表明に関する間
際比較研究J(研究代表者:北川慶子・佐賀大学文化教育学部教授;課題番号:13572003)の













する上で重要な指標になる(五十嵐， 1998， 2002; Takeda， 1994， 1996， 2001;武田， 2000)。
それは，月の満ち引きや動物の産卵 (spawning)や疑集 (fishaggregation) ，植物の成長など目
に見えるものから人間の精神状態など自に見えないものまで，地球上に生息するさまざまな動
植物に影響を与えている。いわば，生物季節的な変化 (phenological ch加 ge)を含む費重な情
報を提供してくれる。


























































Key words :樹液(紅白 sap)，カエデ類 (Acerspp.)，カバノキ類 (Betulaspp.)， 1云統的資源
利用と採捕技術， ?益泌現象 (bleedingexudation) 
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